Digital skills in healthcare [Editorial] by Hege, Inga et al.









2 Klinikum der LMU München,


















Our society is undergoing digital change - digital techno-
logies are no longer uncharted territory; instead, dealing
with them has become daily practice. In particular, the
COVID-19 pandemic has accelerated this change inmany
areas of society in a very short period of time, and this
has also far-reaching consequences for the health care
professions and medical training.
The healthcare sector is changing through the increasing
use of digital applications, telemedicine or artificial intel-
ligence (AI) applications [1] especially in diagnosis and
treatment planning. Moreover, modern information and
communication technologies enable e-health [2] and in-
dividualized medicine. Patients can obtain information
on the Internet and access a wealth of personal health
data via health apps [3]. At the same time, the challenge
here are to ensure the quality of information, support the
orientation of patients in this environment, and guarantee
data and privacy protection.
The rapid change to a digitalized healthcare and the as-
sociated requirements demands extensive skills from
health care professionals in the use of digital technolo-
gies, both in training and in the clinical workplace [4]. For
example, they must be able to evaluate digital treatment
approaches, learn new practical skills or reflect on their
attitude to digital healthcare. This is emphasized by the
President of the German Rectors' Conference, who called
for a structured and obligatory didactic further training
of university teachers on these topics [5].
These challenges will also have to be met by universities
and colleges for healthcare professionals in the future.
The key questions are:
• Which kind of digital skills will healthcare professionals
need in the future?
• What influencewill digitization have on the relationship
between patients and healthcare professionals?
• How do we have to adapt undergraduate and further
education in the healthcare professions to meet the
requirements of a digital society?
This themed issue addresses a number of important as-
pects of education from different perspectives. One focus
of the articles was on the curricular implementation of
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digital literacy in general, but also specific topics such as
AI have been covered.
A survey amongmedical deaneries in Switzerland showed
that the importance of teaching digital literacy has been
recognized and that curricular development is taking
place in many places despite some challenges [6].
Curricula have also been developed or are being de-
veloped in Germany. One example is the introduction of
a longitudinal interdisciplinary elective course "Digital
Health" for medical students in year 3 or above at the
University of Hamburg [7]. Since 2017, an elective cur-
riculum for the promotion of digital skills has also been
successfully implemented and evaluated at the University
Medical School of the Johannes Gutenberg University of
Mainz [8].
The Justus-Liebig-University of Gießen offers a successful
multi-disciplinary seminar on AI for students of medicine
and natural sciences [9].
The digital competencies of students with regard to the
use of the Internet – also in distinction to the recently
frequently published topic of Internet addiction – are
addressed in a commentary [10].
Schick et al. deal with the promotion of communicative
competencies with the help of digital media in order to
improve the quality of medical education and patient care
in the long term [11].
The HiGHMed consortium together with the GMA's Digit-
ization Committee examine the situation in medical in-
formatics in a workshop report and call for better collab-
oration of the various initiatives and innovations [12].
Finally, members of the Federal Representation of med-
ical students in Germany (bvmd) describe the students'
perspective on digitization in a commentary [13].
With this promising, broad and interdisciplinary illumina-
tion of the teaching of digital skills from different perspect-
ives, this issue provides a basis for discussion that can
serve health profession schools and colleges as a basis
for the challenges of digitization and can be a starting
point for the development of a joint digitization strategy.
The aim should be to provide structured teaching of digital
skills.
In the future, research into the training strategies imple-
mented with regard to their effectiveness in later working
life and an even stronger focus on interprofessional as-
pects of teaching digital skills would be of interest.
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Unsere Gesellschaft befindet sich im digitalen Wandel –
digitale Technologien sind kein Neuland mehr, sondern
der Umgang damit ist alltäglicher geworden. Insbesondere
durch die COVID-19 Pandemie hat sich dieser Wandel in
vielen Bereichen der Gesellschaft in sehr kurzer Zeit noch
mehr beschleunigt und dies hat weitreichende Konse-
quenzen für die Gesundheitsberufe und diemedizinische
Ausbildung.
Der Gesundheitssektor verändert sich durch den zuneh-
menden Einsatz von digitalen Gesundheitsanwendungen,
Telemedizin oder Künstliche-Intelligenz (KI) -Anwendun-
gen [1] insbesondere in der Diagnosestellung und Thera-
pieplanung.Moderne Informations- undKommunikations-
technologien ermöglichen E-Health [2] und individualisier-
te Medizin. Patient*innen können sich im Internet infor-
mieren und bekommen über Health-Apps Zugriff auf eine
Fülle von persönlichenGesundheitsdaten [3]. Gleichzeitig
bestehen hier die Herausforderung darin, Informations-
qualität sicherzustellen, eine Orientierung von Patient*in-
nen in diesem Umfeld zu unterstützen und den Schutz
der der Daten und Persönlichkeitsrechte zu gewährleis-
ten.
Der rascheWandel in eine digitalisierte Gesundheitswelt
und die damit einhergehenden Anforderungen erfordern
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weitreichende Kompetenzen von Fachkräften imUmgang
mit digitalen Technologien, sowohl in der Ausbildung als
auch im klinischen Alltag aller Gesundheitsberufe [4]. So
müssen sie beispielsweise digitale Behandlungsansätze
einordnen können, neue praktische Fertigkeiten erlernen
oder ihre Haltung zur digitalen Gesundheitsversorgung
reflektieren. U.a. forderte der Präsident der Hochschul-
rektorenkonferenz eine strukturierte und verpflichtende
didaktische Fortbildung der Hochschullehrenden zu die-
sen Themen [5].
Diese Herausforderungen gilt es auch an den Universitä-
ten, Hochschulen und Schulen für Gesundheitsberufe in
Zukunft zu bewältigen. Die Kernfragen sind:
• Welche digitalen Kompetenzen benötigen Mitarbei-
ter*innen in den Gesundheitsberufen in der Zukunft?
• Welchen Einfluss hat die Digitalisierung auf das Ver-
hältnis von Patient*innen und Ärzt*innen, Pflegekräf-
ten und weiteren Gesundheitsberufen?
• Wiemuss sich die Aus-, Fort- undWeiterbildung in den
Gesundheitsberufen weiterentwickeln, um den Anfor-
derungen einer digitalen Gesellschaft gerecht zu wer-
den?
Mit diesem Themenheft werden eine Reihe von wichtigen
Aspekten in der Ausbildung aus verschiedenen Perspek-
tiven adressiert. Ein Schwerpunkt der Artikel liegt dabei
auf der curricularen Umsetzung sowohl von digitalen
Kompetenzen allgemein, als auch auf speziellen Themen,
wie z.B. der KI.
Eine Umfrage unter den Medizinischen Dekanaten der
Schweiz zeigte, dass die Bedeutung der Vermittlung von
digitalen Kompetenzen erkannt wurde und der curriculare
Aufbau trotz einiger Herausforderungen vielerorts statt-
findet [6].
Auch in Deutschland wurden Curricula entwickelt oder
sind im Aufbau begriffen. Ein Beispiel ist die Einführung
eines longitudinalen interdisziplinärenWahlpflichtbereichs
"Digital Health" für Studierende der Medizin ab dem 5.
Semester an der Universität Hamburg [7]. Und auch an
der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Univer-
sität Mainz wird seit 2017 ein Wahlpflicht-Curriculum zur
Förderung von digitalen Kompetenzen erfolgreich umge-
setzt und evaluiert [8].
Zum Thema KI bietet die Justus-Liebig-Universität Gießen
ein erfolgreiches multi-disziplinäres Seminar für Studie-
rende der Medizin und der Naturwissenschaften an [9].
Die digitalen Kompetenzen der Studierenden in Bezug
auf die Nutzung des Internets – auch in Abgrenzung zur
in letzter Zeit häufig publizierten Thema der Internet-Sucht
– werden in einem Kommentar thematisiert [10].
Schick et al. beschäftigen sich mit der Förderung von
kommunikativen Kompetenzenmit Hilfe digitalerMedien,
um die Qualität dermedizinischen Ausbildung und Versor-
gung langfristig zu verbessern [11].
Das HiGHMed Konsortium beleuchtet gemeinsam mit
dem Ausschuss Digitalisierung der GMA die Situation in
derMedizinischen Informatik in einemWorkshop-Bericht,
und fordert eine bessere Vernetzung der verschiedenen
Initiativen und Innovationen [12].
Abschließend beschreiben Mitglieder der Bundesvertre-
tung der Medizinstudierenden in Deutschland (bvmd) die
Perspektive der Studierenden auf die Digitalisierung in
ihrem Kommentar „Die Digitalisierungsaliens“ [13].
Mit dieser vielversprechenden, breiten und interdiszipli-
nären Beleuchtung der Vermittlung digitaler Kompetenzen
aus verschiedenen Perspektiven bietet das Themenheft
eine Diskussionsbasis, welche den Medizinischen Fakul-
täten und Hochschulen und Schulen für Gesundheitsbe-
rufe als eine Grundlage für die Herausforderungen der
Digitalisierung dienen können, und Ausgangspunkt für
die Entwicklung einer gemeinsamen Digitalisierungsstra-
tegie sein können. Eine strukturierte Vermittlung von di-
gitalen Kompetenzen sollte dabei das Ziel sein.
Zukünftig wäre eine Erforschung der umgesetzten Ausbil-
dungsstrategien hinsichtlich derWirksamkeit im späteren
Arbeitsalltag sowie ein noch stärkerer Fokus auf interpro-
fessionelle Aspekte bei der Vermittlung digitaler Kompe-
tenzen interessant.
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